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I t a l i a n - s t y l e  l i v i n g  a r t  y e s t e r d a y  a n d  t o d a y :
Graziella Roccella
The international design workshop RPI-
POLITO, in it s third edit ion in 2010/2011, is 
an oppor tunit y to compare the American and 
Italian design culture. These are models which 
inherit dif ferent housing cultures, based on 
set t lement pat terns that respond to dif ferent 
l i fest y les, but these are also models that can 
confront and hybridize with each other in the 
g-local era.
The informatic revolution has tr iggered 
new mechanisms that lead to the def init ion 
of global l i fest y les which f lat ten cultural 
dif ferences: the development of an 
intellec tual nomadism is redef ining t ime 
and space and suppor ts the creation of best 
prac tice of collec tive use of private spaces 
( co-working, baby-parking, co-farming). 
With some exceptions, you can say that there 
are many similarit ies in the way we live in 
American and European cit ies, at least in the 
use of common areas by societies that are 
suf f ic iently conformed to each other.
At a private level, however it is possible 
to think in terms of slight dif ferences because 
the liv ing space is st i l l  charac terized by it s 
responsiveness to real human needs: to be 
protec ted from the weather, rest , eat , carr y 
out the physiological needs according to the 
principle that each func tion corresponds to 
a space: you can sleep in the bedroom, you 
can dine in the kitchen, you take care of 
your personal hygiene in the bathroom. The 
func tional principle, applied both in America 
and in Italy, has produced opposite results, 
especially i f  we focus on the area of the 
house that meets the need of eating. I f  we 
analize the image of the American kitchen 
how it is represented by the Americans 
themselves: we can imagine a vir tual tour in 
the Historic K itchens Sec tion of Henry Ford 
Museum in Dearborn, Michigan. Here the 
visitor is invited to ref lec t on the evolution of 
the kitchen with an exhibit ion of installations 
running by the end of the eighteenth centur y 
to the thir t ies of the twentieth centur y. The 
description that emerges is that of an average 
large room that the American family considers 
to be the social hear t of the house, as the 
cultural heritage of that environment in 
which the Pilgrims prepared meals and meet 
at the end of the day thanks to the presence 
of a f ireplace, that same f ireplace which 
reoresented the symbol of home and was an 
inspiration to Frank Lloyd Wright. In the more 
recent kitchens social func tions are st i l l  well 
represented but they are gradually losing the 
func tion of preparing meals. The refr igerator, 
tall  and wide, f reestanding, remains the key 
communications center for the family sor t ing 
a traf f ic of v ital information: f rom phone 
messages to emergency numbers to pic tures 
and instruc tions for use, all  stuck with the 
famous f irdge magnets. Today few Americans 
cook meals in the kitchen having the habit 
to order take-away meals or to dine out. 
The kitchen is becoming more and more a 
creative room or space for family meetings: 
i f  i t  is beautiful, bright, well connec ted to 
the other rooms of the house, the kitchen 
stil l  determines the success in the real estate 
business. Even those who have not visited 
F r o m  “ t i n e l l o ”  t o  a  “ n e g o t i a b l e  c r e a t i v e  s p a c e ”
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A b i t a r e  a l l ’ i t a l i a n a  i e r i  e  o g g i .  
D a l  t i n e l l o  a l l o  s p a z i o  c r e a t i v o  n e g o z i a b i l e
Graziella Roccella
I l  workshop internazionale di  proget taz ione RP I -
POL I TO, g iunto al la te r za ediz ione ne l  2010/2011, 
cos t i tuisce un’occas ione di  con f ronto unica t ra la 
cul tura proget tuale amer icana e que l la i ta l iana. S i 
t ra t ta di  modell i  che eredi tano cul ture de l l ’abi tare 
pro fondamente di ver se,  basate su modell i 
insediat i v i  e ag g regat i v i  che r ispondono a s t i l i  di 
v i ta di ver s i  ma che ne l l ’e ra g - local  s i  con f rontano e 
s i  ibr idano.
La r i vo luz ione in format ica ha innescato nuov i  
meccanismi che por tano al la de f iniz ione di  s t i l i  di  
v i ta g lobal i  che appianano le di f fe renze cul tural i : 
cos ì  è pos s ibi le lo s v i luppo di  un nomadismo 
inte l le t tuale che r ide f inisce tempo e spazio e 
favor isce la nasci ta di  pras s i  consol idate di  ut i l iz zo 
col le t t i vo di  spazi  pr i vat i  (co -work ing ,  baby-
park ing ,  co - farming ).  Con le dovute eccezioni ,  è 
pos s ibi le a f fe rmare che c i  sono numerose a f f in i tà 
ne l  modo in cui  s i  abi tano le c i t tà amer icane e le 
c i t tà europee, almeno sul  p iano de l l ’u t i l iz zo deg l i 
spazi  comuni da par te di  socie tà che r isul tano 
abbas tanza omologate .
A l i ve l lo pr i vato,  invece è pos s ibi le rag ionare 
in te rmini  di  l iev i  di f fe renze in quanto lo spazio 
abi tat i vo s i  carat te r iz za ancora per la sua reale 
r ispondenza a bisogni  de l l ’uomo: e s sere prote t t i 
dal  c l ima, r iposare,  c ibar s i ,  e sple tare i  b isogni 
f i s io log ic i  secondo i l  pr inc ipio che a ogni  f unzione 
cor r isponde uno spazio:  s i  dorme in camera da 
le t to,  s i  pranza in cucina,  c i  s i  cura de l la propr ia 
ig iene in bagno. I l  pr inc ipio funzional is ta ,  appl icato 
tanto in Amer ica quanto in I ta l ia ,  ha prodot to 
r isul tat i  oppos t i ,  specialmente per quanto r iguarda 
l ’area de l la casa che soddis fa i l  b isogno de l 
c ibar s i .  P rendiamo come r i fe r imento l ’ immag ine 
de l la cucina amer icana r icos t rui ta dag l i  Amer icani 
s te s s i:  immag iniamo di  compiere un tour v i r tuale 
ne l la sezione His tor ic K i tchens de l  Museo Henr y 
Ford di  Dearborn ne l  Michigan. Qui  s i  inv i ta i l  
v is i ta tore a r i f le t te re sul l ’evoluz ione de l la cucina 
con un’e spos iz ione di  a l le s t iment i  dal la f ine de l 
Se t tecento ag l i  anni  Trenta de l  Novecento.  La 
descr iz ione che ne der i va è que l la di  una s tanza 
mediamente g rande che la famig l ia amer icana 
cons idera come i l  cuore sociale de l la casa,  re tag g io 
cul turale di  que l l ’ambiente in cui  i  padr i  pe l leg r ini 
preparavano i  pas t i  e   s i  r iunivano per scaldar s i 
data la presenza de l  camino, que l lo s te s so camino, 
s imbolo de l  focolare e fonte di  ispiraz ione per Frank 
L loyd Wr ight .  Ne l le cucine più recent i  permane 
la funzione sociale ma va perdendos i  la funzione 
di  preparazione dei  pas t i .  I l  f r igor i fe ro,  a l to e 
largo,  da l ibera ins tal laz ione,  r imane i l  cent ro di 
comunicazione chiave per la famig l ia smis tando 
un t ra f f ico di  in formazioni  v i ta l i :  da messag g i  
te le fonic i ,  a numer i  di  emergenza a fotog ra f ie e 
is t ruz ioni  per l ’uso,  i l  tu t to f is sato t ramite  magnet i 
da col lez ione.  Og g i  pochi  amer icani  cucinano 
i  pas t i  in cucina es sendos i  di f f usa l ’abi tudine 
a ordinare pas t i  pront i  o a cenare fuor i  casa.  
La cucina s i  t ras forma sempre più ne l la s tanza 
creat i va o in spazio per le r iunioni  famig l iar i: 
se è be l la ,  luminosa, ben connes sa con g l i  a l t r i  
ambient i  de l la casa,  de termina ancora i l  succes so 
ne l la compravendi ta deg l i  immobil i .  Anche chi  non 
ha v is i ta to i l  museo Henr y Ford,  pot rà ugualmente 
con fermare che la descr iz ione cor r isponde ag l i 
s te reot ip i  che le ser ie te lev is i ve deg l i  anni  Se t tanta 
hanno cont r ibui to a di f fondere in Europa. 
Per s immetr ia ,  r ipercor r iamo alcune tappe ne l la 
s tor ia de l la cucina i ta l iana, e poniamo la nos t ra 
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the Henry Ford Museum, they can also 
conf irm that this description corresponds to 
the stereotypes that television series of the 
seventies have helped to spread in Europe.
For symmetr y, we can trace back some 
steps in the histor y of I talian kitchen, 
focusin our at tention on Turin. Since the 
building-boom af ter World War I I ,  the 
application of the higienist standards caused 
the ir remediable race to the minimum size. 
Since the six t ies the Italian “creativ it y”, 
under pressure from real estate developers, 
has completed an exercise in st y le that has 
reduced the kitchen in “kitchenet te” then 
to “cooking area” with t inello (sor t of ver y 
small dining room): the func tion of eating is 
carr ied out in minimum spaces ver y far away 
from that 9 square meters kitchen normed 
by law. The “tinello” or small dining area, in 
par ticular, is an ante- li t teram dynamic space; 
in many apar tments smaller than f i f t y square 
feet , t inello is the room where the entire 
family ’s social l i fe takes place: the family can 
eat meals prepared in the cooking area or in 
the kitchenet te, they can watch TV, the kids 
can do their homework and, at night, i t  turns 
into a separate bedroom thanks to a sofa 
transformable into a bed that avoids  children 
to sleep in the same room with their parents. 
The t inello, in a nutshell,  expresses the 
Italian double paradox: in a countr y where 
food and culinar y culture are crucial, the 
physical space in which food is prepared and 
consumed is minimized; in a societ y based on 
familiar values most of the houses does not 
have common spaces for dialogue and social 
func tions.
Also today, while remaining in the f ield 
of universalit y without addressing the issue 
of dif ferentiation and subjec tiv it y of needs, 
human needs have evolved, both in America 
and in Italy, and have welcomed in the sphere 
of basic necessit ies also behaviours and 
desires: desire to socialize, to obtain and 
exchange information, to play, to express 
someone’s creativ it y to develop someone’s 
own identit y.
In contemporar y homes, which space can 
be used to cult ivate someone’s individual 
or collec tive identit y? We have ir revocably 
reached the awareness that these needs, 
arising from ancestral behaviors, must be 
met in our homes and our cit y and we can 
not delegate them to other undef ined places 
or, in terms of t ime, ex tend indef initely their 
satisfac tion.
It ’s t ime to rethink the tradit ional models 
of l iv ing, of ten t ypologically inadequate to 
the new demands, it ’s t ime to give a new 
semantic meaning to the concept of home.
The theme of the workshop in the 
academical year 2010/2011 is to design a 
new high-per formative envelope for exist ing 
buildingd by an energetic point of v iew. 
This year ’s design is a pretex t to rethink, 
on a deeper level, the housing needs of the 
contemporar y world and to help solve the 
problem of reducing energy consumption in 
exist ing buildings.
The case studies have been identif ied 
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base a Tor ino.  A par t i re dal  boom edi l iz io de l  
secondo dopoguer ra,  l ’appl icazione deg l i  s tandard 
ig ienico -sani tar i  ha causato l ’ i r r imediabi le cor sa 
al  minimo. Dag l i  anni  Ses santa la  “creat i v i tà” 
i ta l iana, su pres s ione deg l i  imprendi tor i  
immobil iar i ,  ha compiuto un eserc iz io di  s t i le che 
ha r idot to la s tanza de l la cucina a “cucinino”,  
poi  ad “angolo cot tura” con t ine l lo:  la funzione 
di  c ibar s i  v iene esple tata in spazi  minimi che 
sempre meno as somig l iano al la cucina di  a lmeno 
9 metr i  quadrat i  normata dal la leg ge.  I l  t ine l lo,  in 
par t icolare ,  è uno spazio dinamico ante - l i t te ram: 
neg l i  appar tament i  b i local i  sot to ai  c inquanta metr i  
quadrat i  i l  t ine l lo è la s tanza in cui  s i  s volge tut ta 
la v i ta sociale de l la famig l ia:  v i  s i  consumano i  
pas t i  preparat i  ne l  p iccolo cucinino o ne l l ’angolo 
cot tura,  v i  s i  guarda la te lev is ione,  i  bambini  fanno 
i  compit i  e di  sera s i  t ras forma in camera da le t to 
ag g iunt i va in quanto è dotato di  di vano - le t to che 
premet te ai  f ig l i  di  non dormire ne l la s te s sa s tanza 
dei  geni tor i .  I l  t ine l lo,  in e s t rema s inte s i ,  e spr ime 
i l  doppio parados so i ta l iano: in un paese in cui  i l  
c ibo e la cul tura cul inar ia sono fondamental i ,  lo 
spazio f is ico in cui  i l  c ibo s i  prepara e s i  consuma 
è r idot to al  minimo; in una socie tà basata sui  valor i  
famil iar i  la mag g ior  par te de l le case non è dotata 
di  spazi  comuni per i l  dialogo e le funzioni  social i .
 Inol t re og g i ,  pur re s tando ne l  campo 
de l l ’univer sal i tà senza a f f rontare la ques t ione de l la 
di f fe renziaz ione e de l la sog get t i v i tà de i  b isogni ,  le 
e s igenze umane s i  sono evolute ,  tanto in Amer ica 
quanto in I ta l ia ,  e hanno accol to ne l la s fe ra de l la 
pr ima neces s i tà anche i  des ider i  compor tamental i:  
des ider io di  social iz zare ,  di  ot tenere e scambiare 
in formazioni ,  di  g iocare,  di  e spr imere la propr ia 
creat i v i tà per s v i luppare la propr ia ident i tà .  
Ne l le case contemporanee, quale spazio s i  può 
usare per col t i vare la propr ia ident i tà indiv iduale o 
col le t t i v i tà? Abbiamo rag g iunto i r r imediabi lmente 
la consapevolezza che ques te e s igenze,  der i vant i  da 
modell i  compor tamental i  ances t ral i ,  devono es sere 
soddis fat te ne l le nos t re case e ne l le nos t re c i t tà 
e non è più pos s ibi le demandare ad al t r i  luoghi 
inde f ini t i  o prorogare in te rmini  temporal i  i l  loro 
soddis facimento.  
E ’  g iunto i l   momento di  r ipensare i  modell i 
abi tat i v i  t radiz ional i ,  spes so t ipolog icamente 
inadeguat i  a l le nuove es igenze,  di  r isemant iz zare i l 
concet to di  casa.
I l  tema sce l to per i l  workshop de l l ’a .a .  
2010/2011 prevede la proget taz ione di  un nuovo 
involucro edi l iz io al tamente per formante da un 
punto di  v is ta energe t ico,  da appl icare ad edi f ic i  
re s idenzial i  e s is tent i .  Ques to e serc iz io di  des ign 
cos t i tuisce i l  pre te s to per rag ionare,  a l i ve l lo 
più pro fondo, sul le e s igenze abi tat i ve de l la 
contemporanei tà e per cont r ibuire a r iso l vere i l 
problema de l  contenimento dei  consumi energe t ic i  
ne l  pat r imonio edi l iz io e s is tente .
I  cas i  s tudio sono s tat i  indiv iduat i  a par t i re 
da real i  e s igenze de l la c i t tà ,  e per cont r ibuire al 
dibat t i to sul le recent i  t ras formazioni  urbanis t iche 
s i  è deciso di  operare ne l l ’ambi to de l  percor so 
de l la Nuova L inea 2 de l la Metropol i tana che 
è s tata recentemente approvata dal la c i t tà 
ins ieme al la Var iante 200 al  P iano Regolatore . 
La c i t tà promuove ques t i  due impor tant i  proget t i 
ne l l ’ot t ica di  in teg rare mobil i tà pubbl ica e 
nuov i  spazi  per abi tare ,  lavorare e di ver t i r s i  e 
con l ’ in tento di  ver i f icare l ’ in te roperabi l i tà t ra  
proget to in f ras t rut turale ,  proget to insediat i vo  
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f rom the real needs of the cit y, and to 
contribute to the debate on the recent 
urban transformations, i t  was decided to 
operate within the path of New Subway 
Line 2, which was recently approved by the 
cit y along with the so called Variante 200 
(the brand new version) of Torino’s Master 
Plan. The cit y promotes these two impor tant 
projec ts aimed at integrating public mobili t y 
and new spaces to live, work and play and 
with the intent to verif y the interoperabili t y 
between infrastruc ture projec t , design 
projec t and landscape. The route of the 
new metro line will  be 15 km long and will  
connec t the nor th Sempione Park with the 
Miraf iori in the South, passing through 
the historic hear t of the cit y. The line will  
have 26 stations that allow the interchange 
with the railway stations Rebaudengo and 
Zappata and with the line 1 at “Re Umber to” 
stop. Overall,  the new infrastruc ture 
will  cross densely populated par ts of the 
town, located between the center and 
the consolidated urban margins. The f irst 
stretch of the new galler ies will  reuse the 
trench via Sempione, disused for years, 
which will  t ransform itself f rom a barr ier to 
a new urban linear park. In the central par t 
though, the subway crosses a homogeneous 
urban fabric consist ing of palaces built by 
the seventeenth and eighteenth centur y to 
the early twentieth centur y. I t ‘s a t issue 
in which a cer tain number of new buildings 
are hidden. They were built af ter World War 
I I ,  with no par ticular architec tural qualit y. 
The three buildings chosen as a case study 
can be found in this second par t of the new 
subway line: the f irst building is in Corso 
Regio Parco, the second one is on the corner 
of Corso San Maurizio and Corso Regina 
Margherita and the third one is on the corner 
in Piazza Solferino and Via Pietro Micca. On 
one hand these are examples that match a 
par ticularly r igid season of rules and that 
responds to old t ypological schemes, on 
the other hand these are buildings on ver y 
hot areas where there will  be nodal stops 
on the new line, thus transforming ordinar y 
intersec tions, streets and roundabouts into 
vibrant urban places and therefore they 
deserve to be requali f ied. These buildings are 
at tr ibutable to three standard t ypes: a house 
in l ine, a block house and a tower house in 
which the ground f loor is home to businesses 
such as the plan is intended as a residence or 
of f ices, according to a kind of Spontaneous 
ver t ical zoning that of ten charac terizes the 
func tional distr ibution in the Italian cit ies. 
The units are dif ferent in size and can have 
dif ferent facing.
The results of the workshop are 
interesting from several points of v iew 
but I would like to focus on the func tional 
and social dimension of some proposed 
inter ventions because they are able to 
contribute to the debate on architec tural 
qualit y, giv ing back dignit y to the exist ing 
residential buildings. The space which is 
generated by the overlaying of a new skin 
on the exisitng facade is usually a residual 
space by it s ver y nature but in many cases 
students were able to intreprete this space as 
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e disegno di  paesag g io.  I l  t racciato de l la nuova 
l inea metropol i tana sarà lungo 15 km e col legherà 
i l  parco Sempione a Nord con Mira f ior i  a Sud, 
at t raver sando i l  cuore s tor ico de l la c i t tà .  La l inea 
av rà 26 s tazioni  che consentono l ’ in te r scambio 
con la re te fe r rov iar ia al le s taz ioni  Rebaudengo 
e Zappata e con la l inea 1 al la s taz ione Re 
Umber to.  Comples s i vamente la nuova in f ras t rut tura  
at t raver serà par t i  di  c i t tà densamente abi tate ,  
pos te t ra i l  cent ro consol idato e i  marg ini  urbani .  
Ne l  pr imo t rat to le nuove gal le r ie r iu t i l iz zeranno 
la t r incea fe r rov iar ia di  v ia Sempione, da anni  in 
disuso,  che s i  t ras formerà da bar r ie ra in parco 
urbano l ineare .  Ne l  t rat to cent rale invece i l  
percor so at t raver sa un te s suto urbano omogeneo 
cos t i tui to da palazz i  cos t rui t i  dal  Se i -Se t tecento 
a iniz io Novecento.  E ’  un te s suto ne l  quale 
s i  nasconde un cer to numero di  edi f ic i  “di  
comple tamento“ real iz zat i  ne l  secondo dopoguer ra,  
senza par t icolare qual i tà archi te t tonica.  I  t re 
edi f ic i  sce l t i  come caso s tudio s i  t rovano in ques ta 
seconda par te de l  nuovo percor so:  i l  pr imo edi f ic io 
è in cor so Reg io Parco,  i l  secondo in cor so San 
Maur iz io angolo cor so Reg ina Margher i ta e i l  te r zo 
in P iazza Sol fe r ino angolo v ia P ie t ro Micca.  Se da 
una par te s i  t ra t ta di  e sempi che cor r ispondono a 
una s tag ione normat i va par t icolarmente r ig ida e 
che r isponde a schemi t ipolog ic i  superat i  dal l ’a l t ra ,  
s i  t ra t ta di  edi f ic i  che s i  t rovano in contes t i  in cui  
saranno present i  fe rmate nodal i  sul la nuova l inea,  
che t ras formeranno ordinar i  incroci ,  v ie e rotonde 
in v i vaci  luoghi  urbani  e che dunque mer i tano di  
e s sere r iqual i f icat i .  I  t re cas i  sono r iconducibi l i  
a  t ipolog ie edi l iz ie s tandard:  una casa in l inea,  
una casa a blocco e una casa a tor re in cui  i l  
p iano te r reno ospi ta at t i v i tà commercial i  ment re 
i l  p iano pr imo è des t inato a u f f ic i  e i l  p iano t ipo a 
re s idenza,  secondo una sor ta di  “zoning ver t icale 
spontaneo” che spes so carat ter iz za la dis t r ibuzione 
funzionale ne l le c i t tà i ta l iane.  Le  uni tà abi tat i ve 
sono mis te e di  di ver se metrature con diver s i  
a f facci .
I  r i sul tat i  emer s i  dal  workshop sono intere s sant i 
da più punt i  di  v is ta ma vor re i  so f fe rmarmi sul la 
dimensione funzionale e sociale di  a lcuni  in ter vent i 
propos t i  perché sono in g rado di  cont r ibuire al  
dibat t i to sul la qual i tà archi te t tonica,  re s t i tuendo 
digni tà ag l i  edi f ic i  re s idenzial i  e s is tent i .  Spes so 
lo spazio che s i  c rea t ra la facciata e s is tente e i l  
nuovo involucro,  que l lo spazio re s iduale per sua 
natura,  è s tato in terpre tato come occas ione per 
la de f iniz ione di  un nuovo e più salutare rappor to 
t ra in terno ed es terno,  t ra pubbl ico e pr i vato.  In 
cer t i  proget t i  i  nuov i  spazi  in -between suppl iscono 
a que l la mancanza di  spazi  per la creat i v i tà  
che carat te r iz za l ’ in te rno de l le abi taz ioni .  Le 
pe l l i  proget tate dag l i  s tudent i  forniscono anche 
intere s sant i  sug ges t ioni  per i l  t ra t tamento de l le  
coper ture come  nuov i  spazi  di  re laz ione o come 
ser re per la produzione di  or tag g i  a km zero.  Ne l  
caso di  p iazza Sol fe r ino,  per e sempio,  una de l le 
sug ges t ioni  p iù provocator ie ,  ma propr io per 
ques to più conv incente è que l la che prevede di  
col locare un locale pubbl ico sul  te t to de l l ’edi f ic io. 
Le fotog ra f ie panoramiche scat tate durante i l  
sopral luogo hanno messo da subi to in ev idenza la 
pos s ibi l i tà di  rendere pubbl ico c iò che al  momento 
è un pr i v i leg io di  pochi  sog get t i  pr i vat i:  una 
be l l i s s ima v is ta sul  cent ro c i t tadino da un’al tez za 
inedi ta che pot rebbe fare da s fondo a un nuovo 
luogo di  r i t rovo per la c i t tà .  A Tor ino g l i  edi f ic i  a l t i 
sono rar i  e s i  contano poche coper ture acces s ibi l i  
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an oppor tunit y to def ine a new and healthier 
relationship between inside and outside, 
between public and private dimensions. In 
some projec ts, the new spaces in-between 
could even balance the lack of those rooms 
for the creativ it y that charac terizes the 
interior of homes. The skins designed by the 
students also provide interesting suggestions 
for the treatment of the roof as new public 
spaces or as greenhouses to grow vegetable 
produc tion at “zero km”. In the case of 
Piazza Solferino, for example, one of the 
most provocative suggestion, but for this 
more convincing is tho one which places a 
new public place on the roof of the building. 
The panoramic photographs taken during 
the site v isit show the possibil i t y of making 
public what is currently a priv ilege of a few 
private par ties: a beautiful v iew of downtown 
that could be the  best background for a 
new meeting place for the cit y. In Turin, 
tall  buildings are rare and there are a few 
roofs available to the public , apar t f rom 
the Mole Antonelliana. Placing a roof top 
bar on top of an exist ing building, although 
dif f icult to achieve immediately, proves  to 
be an intell igent inter vention, which would 
even produce an economic resource useful 
to tr im maintenance costs of the new skin  
and, above all,  i t  would suggest to suspend 
quarrell ing about the construc tion of the new 
skyscraper Intesa-San Paolo by Renzo Piano. 
And above all,  this would represent the ideal 
crown of that path leading from the t inello 
to a new “negotiable creative space”, set t ing 
a new trend in the ‘ I talian-st y le l iv ing ar t” 
(Abitare all ’ I taliana).
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al pubbl ico,  a par te la Mole Antone l l iana.  
Pos iz ionare un roof top -bar su un edi f ic io g ià 
e s is tente ,  per quanto di f f ic i le da real iz zare  
ne l l ’ immediato,  s i  r i ve la un in ter vento in te l l igente,  
che produr rebbe una r isor sa economica ut i le a 
pareg g iare i  cos t i  di  manutenzione de l  nuovo 
involucro e che,  soprat tut to sospenderebbe i l  
g iudiz io sul  dibat t i to sul la cos t ruz ione de l  nuovo 
g rat tacie lo In te sa-San Paolo di  Renzo P iano. E per 
di  p iù comple terebbe idealmente que l  percor so 
dal  t ine l lo a un nuovo spazio creat i vo negoziabi le ,   
lanciando un nuovo t rend per l ’ ”abi tare 
al l ’ i t a l iana”.
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